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国家犠牲地区における部族主権
―タンリバー鉄道敷設計画へのノーザン・シャイアンの対応の検討―
Tribal Sovereignty in the National Sacrifice Zone




　 This paper discusses the tribal sovereignty in the context of resource development; specifically 
railroad construction plans and coal mining projects in the Northern Plains of the United States.  The 
Pacific Railroad Act, 1862 which grants vast acreages of federal land to railroad companies has been a 
great threat to native tribes as well as local residents, since the act grants railroad companies not only 
surface rights, but also mineral rights.  The study focuses on the Tongue River Railroad construction 
plans which was first proposed in the 1970s, finally terminated in 2016.  During this period, the Northern 
Cheyenne tribal government has shifted its stance; from seizing opportunities to achieve economic 
independence, to preserving the integrity of the ancestral land.  Coordinating with a local ranchers’ 
organization, the tribe became a unique stakeholder whose claim was the stewardship of the land; 
they addressed the importance of conducting researches on cultural/historic sites and pressed for 
compliance with Sec.106 of the National Historic Preservation Act.  This form of stewardship could be 
viewed as a contemporary expression of tribal sovereignty.  
　 The Energy Crisis of the 1970s has made the Northern Plains a “sacrifice zone” for national energy 
production.  The region has been viewed as a land with resources, but without history.  An examination 
into tribal sovereignty in the context of resource development could provide insight into the re-





























































































Landowners Association），及びローズバット保護協会（Rosebud Protective Association）は，1972
年，北部平原資源評議会（Northern Plains Resource Council）を設立した17）。設立以来，北部平原
資源評議会はモンタナ州のみならず，北部平原における土地開発を監視する重要な環境保護団体
として機能してきた。北部平原資源評議会は 1977年露天掘り規制及び再生法（the Surface Mining 








































コ・リソースは鉄道交通政策法（Railroad Transportation Policy Act）における例外措置を受けるこ
とで，敷設計画沿線の個人所有地を収用する権利を得ようとした。彼らは州際通商委員会（Interstate 







　1983年になるとタンリバー鉄道会社（Tongue River Railroad Company）が，州際通商委員会に
最初の敷設計画（TRRI）を提出。TRRIは保留地から 60マイルほど北にあるマイルズシティから
モントコ鉱の採掘現場までを結ぶ，全長 89マイルの鉄道敷設を申請するものだった。タンリバー





















































トコ社と他の 3つの輸送関連会社―D.S.荷車運搬会社（D.S. Cartage Corporation），オッター・ク

















グララ・スー族（Oglala Sioux）のレッド・クラウド（Red Cloud）らとともに，ボーズマン街道（Bozeman 
Trail）の建設を阻止すべく合衆国陸軍と戦った。生活圏のみならず，バッファローなど野生動物
の移動を遮る街道や鉄道の建設は，先住民にとって脅威であった。シャイアンを含む多くの平原部

























年から 1980年の部族政府予算は 50万ドルから 100万ドルの間で推移していたが，開発リース契約

































　2006年，陸上運輸委員会 は『環境影響調査報告書最終補足（Final Supplemental Environmental 
Impact Statement）』を提出。相変わらず使用されたデータは 1970年代のものであった。こうし
たなか 2009年，タンリバー鉄道敷設にかかる総コストが，当初見積もりの 2倍の 6億ドルとなる




















































チコール，バーリントン・ノーザン・サンタフェ鉄道 (Burlington Northern Santa Fe Railway)，フォ





（Court of Appeals for the Ninth Circuit）で決着を見た。控訴裁判所は北部平原資源評議会等の上告
どおり，陸上運輸委員会の環境影響調査報告書最終補足を不十分であると判断。新たな報告書の提
出を求める判決を下し，陸上運輸委員会は 2012年 6月，タンリバー鉄道に新たな申請書を提出す
るよう要求した45）。2012年，運輸委員会はタンリバー鉄道に対し，TRR II と TRR IIIはルートにつ
いての議論から外すよう要求し，全く新しい申請書を提出するよう宣告した46）。
　2012年 10月，タンリバー鉄道は 1980年代のデータをもとに新たな計画となる TRRIVの申請書

































　2014 年 9 月，ICF は『タンリバー鉄道環境影響調査報告書（Tongue River Railroad Draft 
Environmental Impact Statement）』を提出。陸上運輸委員会が報告書を一般にリリースしたのは
2015 年 4月であった。添付資料を含め 3500頁に上る報告書に対するパブリックコメントの受付期






































































































































































具体的にどのように運用するのかについては，2004年 8月 5日施行連邦行政命令集第 36編第 800
条「史跡保護（Protection of Historic Properties）」がその詳細を説明している。それによると政府
機関は，計画されている事業が「国家史跡登録簿（National Register of Historic Places, NRHP）」に
リストアップされている史跡，もしくは NRHPの基準を満たす史跡に与える影響を精査する。こ













































＊ 　本研究は，平成 30年度科学研究費助成事業（基盤研究 C25370880），及び 2018年度パッヘ研
究奨励金 I―A―2の助成を受けた研究成果の一部である。
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